



Experiments in High Speed Impact Tensile Test
of the Steel (Report 1)









Experiments in High Speed Impact Tensile Test 
of the Steel (Report 1) 
Masachika Naito， Kouhei Hamad乱 andNorihiro Henmi 
Abstract 
Studies on the behaviours of materials under impulsive loading or under high rate of strain， 
which affects remarkably the slrength and the deformation charact巴ristics，are not only theo代田
tically interesting but also important for practical purposes. The present authors designed and 
installed a high speed impact tensile testing machine with a large rotary disk， by which the 
testing speed up to 150 m/s couid be obtained. 
In this paper， the methods of mesuring of impact stresses were examined ancl impact tensile 
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。<0.8L/C+0.5μS (1 ) 
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S 15 C 885 






図-4 際準試験片 図-5 衝撃試験片
表--3 試料試験成績表






炭素鋼の衝撃引張に関する実験 (第 1報) 269 
IV. 測定結果及び考察









図 6・1 V =5 mjsec 
t: 500μSjcm 
図 6・3 Vニ20mjsec 
t: 100μSjcm 
図 6・5 V=40mjsec 
t: 50μSjcm 
(269) 
図-6・2 V= 10 mjsec 
t:氷)0μSjcm
図 6・4 V=30m/sec 
t: 10011 Sjcm 







以との結果より，荷重の測定は段付部で行なった。測定された波形のうち S15 C， S 50 C 
図-7・1 S 15 C V=5 m/sec 
t: 500μS/cm 
図 7・3 S 15C Vニ 10m/sec 
t: 200μS/cm 
図 7・5 S 15 C V = 20 mjsec 
t: 100μS/cm 
図-7・7 S 15C Vニ40m/s
t: 50μS/cm 
(270) 
図 7・2 S50C V=5m!sec 
t: 500μS/cm 
図一7・4 S50C V=lOm/sec 
t: 200μS/cm 
図 7・6 S15C V=20m/sec 
t: 100 i" S/cm 
図-7・8 S50C V=40mjs 
t: 50，u S/cm 
以来f同の(釘t限引張にfl&1する実験 (第 1以1 271 
の熱処理材ν衝撃速度 5m/sec -40 m/sec までの波形を図-7に示す。この様な波形より，最大
荷電をl沈み取った。なお最大荷重としてラ波形の最も高L、所の振動の平均を用いた。これらよ
りi1l]撃速度と最大応力との関係を凶 8に示す。 この閃からわかるように， 衝撃速度の治加と
共に最大応力も消加 L，静荷車にくらべて 16~43% 増加がみられる。
ヌラ衝撃速度と伸u<の関係については図-9に示す。今担!の実験の範凹]では， 各材料共，
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